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平成22年度（2010年） ８日 ４回（延べ６日） ２日
平成23年度（2011年） 34日 ８回（延べ12日） 22日
平成24年度（2012年） 39日 10回（延べ13日） 26日
平成25年度（2013年） 38日 ８回（延べ10日） 28日
平成26年度（2014年） 43日 ５回（延べ７日） 36日
（注：平成21年度のイベント日数は，全国都市緑化おかやまフェアの数のみ）
表２　西川パフォーマー認定事業者数の推移（岡山市資料から）
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
新規認定事業者数 29 16 10 39 ７
年度当初に更新しなかった者 ２ ５
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Civic Participation History of Nishigawa Canal Park in Okayama City, Japan
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Abstract
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　This article illustrates the role of civic participation in activating urban parks and analyzes the history of civic 
participation in the Nishigawa area of Okayama City from the 17th century to present day. Nishigawa Canal 
Park is situated in downtown Okayama City and hosts over 50 events by the Nishigawa Performer Project. Each 
group including the general public, city ofﬁce, and economic groups has their own approach to realize a livable 
and walkable city.
　This article focuses on four periods: （1） Okayama’s sustainable philosophy （17th⊖20th centuries）, （2） 
construction of Nishigawa Canal Park （1945⊖1980）, （3） civic engagement groups （1980⊖2000）, and （4） 
partnership and civic management.
　To revitalize public space, it is important for urban parks to provide opportunities for civic participation in 
both public management efﬁciency and participatory democracy.
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